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  Atesticular teratoma histologica工1y combined with embryonal carcinoma， choriocarcinoma
and se皿inoma， which belongs to Dixon－Moore’s Group IV， was experiehced in 23－year・old
man． During 3 years period following high orchiectomy a，ssociated with Co60 irradiation，
the patient has been doing quite well without any clinical evidence of recurrence．











































dl，クレアチニン1．2 mg／dl， Na 139mEq／L， K 4．1
inEq／L， Cl 98 rnEq／L， Ca 10．3rng／dl， Pi 3．2mg／dL
尿酸5．4mg／dl，コレステロール162mg／dl，酸性フ
ォスファターゼ1。2単位．肝機能検査；血清総蛋白量
7．8g／dl， A／G 1．6， CoR2， Kunkel 6単位，黄疸指数
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Table 2．Cases of testicular teratoma associated with embryonal carcinoma，
chrionepithelioma and seminoma from the Japanese literatures． ・
No． Report Age L Side ISymptom durationSize MetastasisOutcome
1 中村・銭坂（1957）24 L 約1年      タ@小児頭大u
ソケイ部，下腹1部，肺門，肺門
不 明
2 ．k田・ほか（1964）不明 不明 不 明 不 明 不 明 不 明
3 大田黒  （1968）37 L 約2ヵ月     ．X．8×6．2×S．2cm 不 明 不 明
4 高橋・ほか（1973）不明 不明 不 明 不 明 不 明 不 明
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     （HE， ×200）
Fig・ 4．組織像：胎児性癌の所見を呈する部分
   （HE， ×200）
650               奥山・ほか：睾丸奇形腫・4種混合腫
Fig．5．組織像：奇形腫の所見を呈する部分
   （HE． ×100）
Fig．7．リンパ管造影像
Fig・6．組織像：悪性絨毛上皮腫の所見を呈する
   （HE． ×100）
羅 灘
Fig・8．胸部正面像（術後約3力年後）
